




















Analysis of various steady states and transient phenomena in digital maps: 
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研究成果の概要（英文）：We have studied analysis and implementation of digital maps (Dmaps). The 
major results are as the following.  First, we have developed an analysis method based on two 
feature quantities. The first quantity characterizes plentifulness of periodic orbits and the second
 quantity characterizes stability of the periodic orbits. Applying the method, typical Dmap examples
 are analyzed and basic phenomena are classified. Second, we have developed a simple evolutionary 
algorithm to realize a desired Dmap. The algorithm uses individuals each of which corresponds to one
 Dmap and the number of individuals can vary flexibly. Using typical example problems, the algorithm
 efficiency is confirmed. Third, we have developed a realization method of Dmaps by means of digital
 spiking neurons (DSNs). The DSN consists of two shift registers connected by a wiring circuit and 
can generate various periodic spike-trains. Presenting a FPGA based simple test circuit, the DSN 



























































Dmap を Amap の近似とはみなさず、定義域
の点の数を有限として考察する。ある Amap





















[Kouzuki, Saito, IEICE Trans. Fund. 2013]。
スイッチング回路の制御信号などへの応用




















































効性を確認した[Saito, Yamaoka, Hamaguchi, 
NOLTA, IEICE 2017]。 
 


















































係を明らかにし、所望の Dmap を DSN で実現
する方法を構築した。また、DSN が所望の周
期軌道を生成した場合に、それを安定化する
方法も考案した。典型的な Dmap を DSN で実
現し、Verilog によって回路を設計し、FPGA
で実装して DSN の動作を確認した。図 3 は
Verilog シミュレーションによる波形例であ
る。また、図 4に示したような DSN のリング
結合系を提案し、様々な周期軌道の多位同期
現象を呈することを明らかにした[Uchida, 

















































 図 2: DSN 
 
図 3: DSNの Verilog シミュレーション 
 
図 4: リング結合 DSN 
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